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が生じているということである（楠木 , 2006; 長内 , 
2006, 2009a 近刊）。
　Schumpeter（1934; 1942）によって企業内の R&D 活
動の重要性が指摘されてから、R&D は企業の競争
優位の重要な源泉であると考えられている（Freeman, 









& Kantrow, 1983; Abernathy & Clark, 1985; Tushman & 
Anderson, 1986; Henderson & Clark, 1990; Utterback, 














































































的慣性（structural inertia）の存在（Hannan & Freeman, 
1984）、新技術に対する過小評価（Burgelman & 
Sayles, 1986; 新宅 , 1994; Utterback, 1994）、既存組織
の効率化が新規情報の獲得を妨げること（Henderson 
















示している（Burgelman & Sayles, 1986; Henderson & 
Clark, 1990; Cusumano & Nobeoka, 1992; Tushman & 
O’Reilly III, 1997; Chesbrough & Kusunoki, 2001; 




























































































うになる（鳥居 , 1996; 延岡 , 2006; 2008; 遠藤 , 2007; 



























































































においては、ATRAC という MP3 と同様のデジタル
圧縮技術を採用し、リニア PCM の CD よりも音質
的には劣る技術が採用されているのである。1979
年の初代ウォークマン登場以降、音質が後退した































































が直面している課題である（延岡 , 2006; 2008; 神吉・


















































































































































































































































































20683004, 研究代表者 : 長内厚）の助成を受けて行っ
たものである。
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Abstract: Various techniques and methods are utilized to analyze business phenomenon. Based on these methodological 
traits, Business Administration is an extremely interdisciplinary field. Reviewing prior studies of Innovation 
Management, this research points out the importance of qualitative methods in analyzing the “entrepreneurial phase”, 
which is the starting point of a business. In the situation of a new business creating qualitative customer value, which 
existing products do not provide, current criteria used to evaluate the potential of the new business cannot be applied. 
To investigate the launch process of a new business, the process itself, along with all qualitative aspects which occur 
in that process, become important.  As its name suggests, “Entrepreneur Engineering” focuses on the genesis of a new 
business. Though “Entrepreneur Engineering” is a branch of Engineering, it is different from “Industrial Engineering” 
in that it emphasizes the qualitative aspects of business phenomenon.
